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Die burgerliche Gesel lschaft des ausklingenden 19. und beginnenden

I

20. Jahrhunderts dr~_ngte fast einen jeden Menschen in eine Aussenseiter-

l
I

rol le, wenn er ihre Werte nicht akzeptierte. Der Natural ismus machte
innere Schwachen der Menschen wie auch deterministische aussere Einflusse
fur das Scheitern der Hauptf_iguren verantwortl ich.
Johannes Vockerat und Gabriel Schi 11 i.ng fuh len sich von ihrem
bDrgerlichen Fami lienleben ei~ge~ngt und versuchen mit Hi lfe einer

2

anderen Frau, ihr Dasein zu verbessern. Vockerat versucht dem Dreiecks-

verh~ltnis auf einem h~here~ geis~igen Nivea~ gerecht zu werden. Er muss
sich aber am Ende ei~gestehen, dass solch eine platonische Verbindung
auf die Dauer un~;gl ich ist. Sein Ideal zerbricht, und er ~egeht Selbstmord. Ein anderer Weg wird von Gabriel Schi I li_ng a~fgezeigt: die
Verbind~ng mit der anderen Frau in Polygamie. Auch dieser Versuch

scheitert. Gabriel Schi I I ing b~geht ebenfal ls Selbstmord.
Sowohl die unbiegsame~ gesel lschaftlichen Normen als auch die
innere Zerrissenheit fuhren zu einem tragischen Ende der Hauptf iguren
ohne Aussicht auf eine andere Losung des Dreiecksverhaltnisses.
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KAPITEL I
EI NLE ITUNG
Das moderne deutsche Drama begann mit dem Natural ismus der
90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es kann genau festgesetzt
werden mi t der Urauffuhrung von Gerhart Hauptmanns Drama "Vor

!
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j
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Sonnenaufgang" in Berl in im Jahre 1889. Diese neue Art eines Schauspiels reflektierte die ldeen der damal igen Zeit: material istische
Phi losophie, Erwachen des sozialen Gewissens und der gespannten
Erwartung einer besseren Zeit, die jeden Augenblick beginnen sol lte.
Die 90er Jahre waren eine Zeit der literarischen Gahrung. Die

I
l

Ursachen schienen mit keinem ausseren Ereignis in Verbindung zu

I

lution erwachsen war, bl ieb unerschuttert, und der best~ndige

I
I

stehen. Die soziale Struktur, die wahrend der industriel len Revo-

materiel le Fortschritt schien kein Ende zu nehmen. Dennoch konnte
ein gewisser Zweifel und eine Unsicherheit beim Ausklang des 19.
Jahrhunderts verspurt werden. Diese

Zweifel und Vorahnungen nahmen

ihren Ursprung aus der sozialen Mittelklasse, bevor sie sich eines
~usseren ~ngriffs erwehren musste. Dieser Angriff auf die Mittel-

klasse und ihre Werte kam aus zwei entgegengesetzten

~agern,

die

mit den Namen Marx und Nietzsche umschrieben werden konnen. Marx

2

reprasentierte den revolutionaren Umsturz der bourgeoisen Gesel I•

4

schaft und ihre Veranderung durch eine vol lig neue Gesel lschaftsordnu.ng. Nietzsche forderte e i ne Neubewertu.ng a I Ier We rte; er ste I Ite
die Grundlage, auf der die Mittelklasse ruhte, in Frage underrichtete die Vorstel lung des starken, unabhangigen Einzelwesens.
Kol lekivismus und Materialismus standen Individual ismus und Geist

.

.

d1ametral gegenuber.
Die Lehren des I iterarischen Natural ismus gelangten von Frank-

• eine weitere
reich nach Deutschland und bereiteten den Boden fur
Entwicklung vor. Natur--oder auch Wahrheit--wurden nur in der getreuen Wiedergabe der Realit~t empfunden, wobei die Betonung auf dem
gegenwartigen Leben lag. Das Bi Id der Wirklichkeit, das der Natura"
" ichst der Natur getreu sein und,
I ismus spater
verlangte, sol lte mogl

wenn erforderl ich, jeden Schauplatz menschlicher Tatigkeit und
Existenz darstel len konnen. Die kritische Entlarvung der deutschen
mittelstandischen Moral itat begann mit Gerhart Hauptmann. Er betrachtete
die Menschen von einem objektiven Gesichtspunkt und schuf Figuren mit
grosser Sorgfalt als Menschen in ihrem eigenen Recht. In seinen Handen
wurde der Naturalismus nicht Selbstzweck, sondern Mittel, um einen
M

dichterischen Einblick in die menschliche Natur zu gewahren. Hauptmanns

•
• den Menschen, aus einem tiefen
Werk wuchs aus einem Verstandnis
fur
• die Leiden und Wunsche
•
Erbarmen fur
der Menschheit. Er stel It mit seiner

Kunst die soziale Bedingtheit menschlichen Handelns und Leidens durch
die gesel lschaftlichen und okonomischen Verh~ltnisse dar. Er erkennt
die Deformation des Menschen durch die Gebundenheit an das Mi lieu
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und die Vererbung und deckt sie an seinen dichterischen Gestalten auf.
Diese einsei~ige ErklArung al lerdi~gs w~rde die vol lst~ndige Erfassung
der Wirkl ichkeit mensch I ichen Lebens und Handelns

un~glich

machen.

Hauptmann kommt aber diesem Umstand mit einer "doppelten Perspektive"
--einer Oberf lachen- und Tiefenstruktur--in seinen sozialen Dramen entgegen. Die Tiefenstruktur entscharft nicht die sozialen Konfrontationen
der Oberf lachenstruktur. Sie sol I erkennen !assen, dass der Mensch und
seine Wirklichkeit in der jewei I igen sozialen und okonomischen Bedingtheit nicht aufgehen. In der zerstorerischen Ubermacht der sozialen
Faktoren sind zugleich andere Gewalten und

Triebkr~fte

verdeckt am

Werk. Der epischen Auf losung entspricht inhaltl ich das Sichtbarmachen
einer tieferen Schicht hinter der okonomisch-gesel lschaftl ichen WirkI ichkeit. Durch die Doppelperspektive wird die Kritik an den herrschenden Verh~ltnissen nicht eingeschr~nkt, sondern versch~rft. Sie vertieft
die Einsicht in die Unmenschl ichkeit der zerstorerischen Gewalt der
sozialen Faktoren, indem sie eine Simpl ifizieru.ng und Reduktion auf
eine ein~ige Erkl~rung nicht zulAsst.
Durch minutiose Mi lieuschi lderungen und den Gebrauch des volksm~ssigen Dialekts erstrebt Hauptmann nicht nur blosse natural istische
2

Wirklichkeit, sondern ein durch die "zweite Realitat"

der Einbi ldungs-

kraft erganztes Abbi Id. Das geht uber den al lein am Positivismus

Hans Joachim Schrimpf, Gerhart Hauptmann (Darmstadt: Wissenschaftl iche Buchgesel lschaft, 1976), S. xxiii.
2

Ibid. , S. xxv i.

4

"
orientierten natural istischen Kunstbegriff hinaus. Das Uberschreiten
der

Grenzen und das Einbeziehen von metaphysischen Dimensionen sind nicht

als Selbstzweck gemeint, sondern als Moglichkeit, eine Wirklichkeit so
vol lstandig wie moglich zu erfassen und zu deuten; deshalb die Verwendung
der doppelten Perspektive.
Durch die Darste I I ung der "zwe i ten Rea Ii tat" so I Ien Erkenntn isprozesse in Gang gesetzt werden. Darum kann die a ·1 s "Erkenntn isorgan" entbundene Einbi ldungskraft ebenso die totale Determination
des Menschen, sein Ausgeliefertsein an die sozialen Faktoren und
elementaren Antriebe vergegenwartigen und einsichtig machen, wie
auch die Utopie von einem ersehnten, menschenwurdigen, ganzen und
undeformierten Dasein der Selbstverwirkl ichung. 3
Hauptmann sah seine Aufgabe darin, durch die Schablone der entfremdeten
Scheinwirkl ichkeit zur ganzen Wirklichkeit eines unverkurzten Lebens
durchzustossen. Formelhafte Klischees, zu denen sich institutional isiertes mensch I iches Dasein verfestigt, stehen dem gegenuber. Sie machen
sich bemerkbar in al len lnstitutionen des offentlichen Lebens wie in den
Konventionen des privaten Lebens. Im Bi Id des deutschen Burgers um die
Jahrhundertwende zeigt Hauptmann dessen Probleme und Unzulang.lichkeiten
auf, besonders die Schwierigkeit einer realen Ausdrucksmoglichkeit
des lndividualismus, eine wachsende Engherzigkeit und Selbstgefal ligkeit,
die Tendenz den status quo anzunehmen und den Verlust jeglichen Standards
mit Ausnahme jenes, der durch soziale Konventionen und wirtschaftlichen
Erfolg erstel It werden. Die Starre und Gefuhlslosigkeit der bourgeoisen
Gesel lschaft werden durch die Tatsache unterstrichen, dass der Kunstler
in Hauptmanns Augen nicht so radikal unterschiedlich von anderen Menschen
ist, dass aber die emotionel le Entwicklung des Kunstlers auf einer
3

Schrimpf, S. xxvii
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h~heren Ebene verl~uft als die Entwickl~ng des Durchschnittsb~rgers in
seiner Gesel lschaft. Der Kunstler besitzt eine kostbare aber auch gefahrliche Gabe: die Kraft der I I I us ion. Sein Hauptanliegen besteht in
der Loslosung von al len Einflussen, die dem freien Ausdruck seiner
Vision entgegenwirken. Er ist deshalb besonders gefahrdet, wenn er in
der Welt einer geordnete~ Arbeitszeit f~r Frau und Fami I ie mit einem
•
ausreichenden und regelmassigen
Einkommen sorgen sol I. Hauptmann ist

nicht zufrieden, das Leben so zu beschreiben, wie er es sieht .
•
Gemass
seiner Lehre vom Urdrama konfrontiert Gerhart Hauptmann in

seinen Dramen stets zwei streng voneinander abgesetzte Personengruppen.
Diese Personen stehen im Gegensatz zueinander, noch bevor die eigene
Hand lung beginnt. Sie vertreten grundsatzl ich verschiedene Prinzipien.
Der "Held" wird selten durch einen einzigen ebenburtigen Gegenspieler
zu Fal I gebracht, sondern durch mehrere Figuren. Vermittlergestalten
treten kaum auf. Schroff pral len die Standpunkte einer antagonistischen
•
Welt aufeinander. Hauptmann fuhrt
einen Fremden in einen labi len, meist
degenerierten Gesel lschaftskreis, der dadurch in Bewegung gerat und

-

seine Vergangenheit und Geheimnisse entschleiert. Hauptmann bemuht sich
dabei um ein tief lotendes Seelenportrat der Hauptfigur.

-

Hauptmanns Menschen sind Geschopfe mit dem Bewusstsein ihrer
•
Zusammengehorigkeit,
und sie stehen unter dem qualvol len Zwang zur

Trennung, zum Hass, zum Kampf. Sie scheiden sich von der Menschheit ab
und gehen so zugrunde. Einsam sind Johannes Vockerat und Gabriel
Schi I I i~g, wei I sie eine Sehnsucht haben, und die anderen nur etwas von

6

ihnen wol len, ohne die Sehnsucht zu beachten. Die Tragodie, ergibt sich aus
dem Hineingetriebenwerden in diese Einsamkeit, in die Trennung von der

mensch lichen Liebesgemeinschaft, sodass selbst eine liebevol I dargebotene
Hand das verstockte lndividuum in seiner Selbstisolation nicht mehr erreicht. Diese Selbstisolation, aus deres kein Entrinnen gibt, muss zwangsweise in den Tod fuhren. Al I die Gehetzten, die Hauptmann geschaffen hat,

-

unterl iegen nicht der Ubermacht ihrer Peiniger, sondern der Selbstisolation, welche die Peiniger hervorgerufen haben. Aber auch eigener
Mangel tragt zum Niedergang der Gestalten bei.

7

KAPITEL 11
"Einsame Menschen"

Gerhart Hauptmann hat unter seinen Fruhwerken am meisten
Einsame Menschen geschatzt. 1895 erklarte er in einem Gesprach, dass er
sein Erstlingsstuck Vor Sonnenaufgang am liebsten vergessen wol le, und
die Einsamen Menschen am I iebsten hatte. Die Vorl iebe hangt sicher damit
zusammen, dass es tief in seinem Leben verwurzelt ist. Seine Widmung des
Stucks, dass er es in die Hande derjenigen lege, die es gelebt hatten,
ist bezeichnend. Die Urbi Ider der kunstlerischen Gestalten stammen aus
dem Fami lienkreis und der engeren Umwelt des 29-jahrigen

Autors, sind

aber nicht in erster Linie autobiographisch gemeint. In der Zentralgestalt von Johannes Vockerat sind viele ~~ge seines Bruders Carl
Hauptmann abgebi ldet. Vockerats Vater ahnelt dem Oberamtmann Schubert aus
Lehning; die Mutter und Frau Kathe ahneln der Mutter und der Gattin des
Dramatikers, und die Freundin Anna Mahr ist einer Freundin Carls mit
Namen Josepha Krzyzanowska nachgezeichnet. Dennoch gibt es keine
absolute Deckungsgleichheit zwischen Realitat und Poesie.
Das Drama befasst sich mit einem al ltaglichen Sachverhalt, d.h.
der fortschreitenden Entfremdung zweier jungverheirateter Menschen,
deren Ehegluck durch das zufal I ige Eintreten eines jungen Madchens aus
der Aussenwelt gestort wird. Aus dieser einfachen Begebenheit ergeben

8

sich tragische Verwicklungen. Es handelt sich nicht um moralische Schuld
oder Verantwortlichkeit. Hauptmann zeichnet dieses junge Madchen nicht
als einen Menschen, der seinen eigenen Vortei I sucht, geschweige denn als
einen Bosewicht. Die Hauptpersonen sind hochst ehrenwerte Menschen, die
keinem wissentlich etwas zuleide tun wurden. Daher ist Hauptmann weder
anklagerisch, noch ironisch, noch satirisch. Er ist verl iebt in das
Menschsein. Seine Aktivitat ist das Mitleid. "Sein grosses revolutionares
Drama ist weniger Anklage gegen die Unterdrucker als Mit-Leid mit den
I

Unterdruckten."

Seine "Heiden" begehren nicht gegen das Schicksal auf,

denn sie haben keine produktive, sondern eine erlosungsbedurftige
Individual itat. Die Tragodie des Menschen ist "der Prozess der Auf losung
2

der Menschheit im Menschen."
In Einsame Menschen findet Hauptmann seine eigene Melodie, trotz
einiger Anklange an lbsens Rosmersholm, die traumerische Weise von einer
neuen Humanitat. Johannes Vockerat lernt in Anna Mahr eine Frau kennen,
die ihn etwas von dem freien, geistfreundl ichen Menschendasein der
Zukunft ahnen lasst. Sie scharft seinen Blick fur die "grosse Zeit", in
der sie leben, fur die Ubergangszeit, in die schon biswei len ein "frischer Luftzug hineinschlagt und in der erste Keime fur eine glucklichere
Nachwelt hervorspriessen. Sie wi I I mit ihm unter ein gemeinsames Gesetz
des Geistesadels und der schonen Seelen treten. Im einzelnen bleiben die
spezifischen Andeutungen unkonkret. Johannes erhalt durch Anna ein neues

Hans Joachim Schrimpf, Gerhart Hauptmann (Darmstadt: Wissenschaftl iche Buchgesel lschaft, 1976), S. 70.
2

Ibid. , S. 74.
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Zutrauen zu sich selbst und zu seinem wissenschaftl ichen Werk, mit dem
er einmal eine nutzliche Aufgabe zu erful len hofft. Er glaubt an eine
m0gliche gesel lschaftsverandernde Kraft der Kunst. Bei einer Diskussion
~ber Garschins Novel le ''Die K~nstle~' im 2. A~t ~ussert er sich be-

fremdet uber den Entschluss eines Maiers, Lehrer zu werden, um dem Elend
besser entgegentreten zu konnen.
Was ist das Thema von Einsamen Menschen? Es ist die innere Uneinigkeit eines Mannes, der zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen den
Pflichten des Sohnes und Ehegattens und dem Ruf der inneren Stimme hinund hergerissen wird. Es ist ein Leiden, van dem eine labile Natur wie
die eines Johannes Vockerat Erlosung nur im Freitod f inden kann. Der
Anlage seines Charakters entsprechend muss Johannes nicht unbedingt
Selbstmord begehen. Aber sein Autor kann ihn auch nicht weiterleben lassen,
wei I die dramatische Hand lung einen Abschluss fordert; Johannes Vockerat
ist schon van Beginn des Dramas zum Tade verurtei It. Dramatisch gesehen
ist die Wahrscheinl ichkeit seines tragischen Endes nicht gross, denn nur
das Ende scheint glaubhaft zu sein, das zwangsmassig erfolgt. Es gibt
keinen zwingenden Grund f~r den Selbstmord Johannes Vockerats, nur wei I
Anna Mahr aus seinem Leben geht. Johannes Vockerat, in dessen Namen
etwas von bib! ischer Zukunftserwartung mitschwingt, ist ein Kompromissler.
Sein Fluch ist die Unentschlossenheit; seine einzige Stutze der
Stabi I itat ist seine Eigenliebe. In seinem Arbeitszimmer hangt bezeichnenderweise das Bi Id eines Pastors im Ornat neben Fotografien von Darwin
und Haeckel. Obwohl er unter seiner beschr~nkten Umwelt leidet und die
Fesseln der burgerlichen Konvention zerbrechen m0chte, schreckt er am
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Ende vor dem Neuen zuruck und offenbart seine ganze Lebensproblematik.
Warum ist er ein "einsamer Mensch"? Vor al lem deshalb, wei I er sich nie

entscheiden konnte, wei I er die ldeale der Jugend verriet und gegenuber
•
•
den vorwartssturmenden
Kameraden von einst das Alte, Uberlebte
zu ver-

teidigen sucht. Bei al ler naturwissenschaftl icher Bi I dung und HaeckelJungerschaft, durch die er sich wiederum im Fami I ienkreis isoliert, hat
er sich niemals ganz vom Einf luss seiner frommelnden Eltern befreien
konnen. Der Konflikt zwischen ihm als modernem Naturwissenschaftler und
seinen Eltern, die fest am Althergebrachten hangen, wird nicht gelost;
Johannes geht nur einen Kompromiss ein. Merkwurdigerweise wirkt sein
Schicksal nicht sonderl ich erschutternd. Das hat seine Ursache wohl
darin, dass Hauptmann die uberragende geistige Potenz seines Johannes
Vockerats nicht glaubhaft machen konnte. Vockerat tritt zwar mit dem
Anspruch eines Genies auf, bringt dann aber weder wissenschaftliche
Probleme zur Sprache, noch kann er eine Vorstel lung von lnhalt und Bedeutung seines wissenschaftl ichen Werkes geben. Er entpuppt sich letzt1ich als ein ganz

d~rchschnittlicher

Privatgelehrter und MOchtegern,

der durch standige Unentschlossenheit sein eigenes Gluck und das seiner
Fami I ie zerstort. Die mensch I ich tragische Grosse liegt nicht auf seiner
Seite, sondern auf der seiner Frau Kathe. Seine Unschlussigkeit druckt
keinen ironischen Vorbehalt aus, sondern echte Ratlosigkeit, eine uberwiegend indifferente, kleinburgerl iche Haltung. Der Tod Vockerats ist
weder Anklage noch Protest, sondern trotz vorangegangenen ehrl ichen
Ringens und Suchens nach neuen Wegen Zeugnis der Unfahigkeit, sich in
seinem·privaten Leben und in den gesel lschaftlichen Problemen seiner
Zeit zurechtzufinden.

II

Johannes Vockerat t~agt starke Zuge von Carl Hauptmann, aber
einige stammen aus Gerhart Hauptmanns eigenem Leben. Diejenigen, die mit
Gerhart Hauptmanns Leben nur oberflachlich vertraut sind, durften vielleicht versucht sein, in der dramatischen Zuspitzung der Verh~ltnisse
eine Widerspiegelung der eigenen Konflikte des Dramatikers zu erbl icken,
des Kampfes zwischen der Liebe zur angetrauten Gattin Marie Thienemann
und der leidenschaftlichen Bindung an Margarete Marschalk. Das ist rein
zeitmassig unmogl ich, denn Margarete Marschalk war bei der Abfassung
des Stuckes erst 15 Jahre alt. Die Konf I iktsituation spiegelt eher die
emotionalen Kampfe seines Bruders wider, der ahnlich wie Johannes
Vockerat zwischen zwei Frauen schwankte.
Die Ahn I ichkeiten zwischen Frau Kathe und Martha oder Marie
Thienemann (Gerhart Hauptmanns Schwagerin und seiner Frau) sind viel
weniger deutlich als die zwischen Carl und Johannes. Frau Kathe ist die
Tochter eines Geist lichen, ein einfaches, liebevol les Frauchen ohne
eigenen Wi I len. Sie hat das Herrenhuter Pensionat in Gnadenfrei besucht,
aber sie weiss, dass sie nicht die geistige Gef~hrtin ihres Mannes sein
kann. Sie ist aber unzufrieden mit ihrem Hausmutterchendasein, sie bedauert, nichts gelernt zu haben, um ihrem Manne auch geistig etwas sein
zu konnen. Sie stel It Uberlegungen an, auf welche Art und Weise sie
Geld verdienen und zum Unterhalt der Fami lie beitragen konnte. Gerhart
Hauptmann und seine erste Frau Marie lebten eine Zeitlang glucklich
miteinander, aber nach und nach entstanden al lerhand Unstimmigkeiten.
Marie neigte dazu, sich uber finanziel le Dinge Sorgen zu machen, wohl
auch mit Recht. Kathe ist ein gutes und sympathisches Abbi Id aus dieser

12

Zeit (1855 - 1890). Als Kathe ihren Mann schuchtern um Rat in einer
wichtigen Geldangel_egenheit fragt, die die Fami I ie betrifft, beschimpft
er sie rude, da sie seine "erhabenen" Gedankengange mit mundanen
Dingen unterbrochen habe. Er druckt sich deutlich aus, dass er seine
Angelegenheiten nach der Formel: "Meine Arbeit kommt zuerst. Sie kommt
als erstes, zweites und drittes; das 'Praktische' kommt erst danach!'

3

zu regeln gedenke. Ein Mensch mit solch einer Anschauung ist im voraus
zu einem Leben der Einsamkeit oder zu Schiffbruch verurtei It. Frau
Kathe Vockerat wird wahrend des ganzen Stuckes mit vielen Kosenamen bedacht--Kathchen, Kathel, Kathinkerle, Kathemiezel--und Johannes
Vockerat nennt sie in einem Gefuhlsausbruch " . • . du goldenes Geschopf
• du tiefes Madchenherz."CEM 5441 Sie verdient diese Zartlichkeit,
mit der sie bedacht wird. Wahrend des ganzen Stuckes wunscht sie nie
ihren Gatten zu monopolisieren und beruft sich auch nicht auf ihre Rechte
als Gattin. Nur einmal klagt sie, dass sie doch nur ein sterblicher
Mensch sei, und dass sie Johannes und Annas Gerede von der neuen Frau
und von den Grenzen der deutschen Hausfrau nicht !anger ertragen konne:
"lch weiss ja nun - dass ich mir selber zum Ekel bin." CEM 586) Trotzdem verteidigt sie Johannes gegen Braun und ihre Schwiegereltern: "Wir
kennen ihn ja. Wir wissen ja, wie gut er im Grunde ist, • . . Hannes
wirft sich nicht weg.

lch • • • habe Hannes nichts zu verzeihen."(EM 585).

Bis zum Ende des Stuckes verbleibt ihre Liebe unbefleckt und rein. Als
3

Gerhart Hauptmann, "Einsame Menschen" in Das Gesammelte Werk
I. Band <Berlin: S. Fischer Verlag, 1942), S. 528. CAI le weiteren
Zitate aus "Einsame Menschen" werden im Text mit EM und Seitenzahl
angegeben.)
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am Ende des 5. Aktes die alten Vockerats sie aus ihrem dunklen Schlafzimmer, in das sie sich wie ein Tier gefl~chtet hat, herausbringen, gibt
sie in ihrer Verwirrung und in ihrem Leid ein letztes, bewegendes BeI

kenntnis ihrer Treue: "Ubrigens, ich bin doch gut durchs Leben gekommen.
Die Fanny Stenzel, die hat einen Pastor geheiratet. Aber wenn sie auch
noch so zufrieden und·gl~cklich ist, glaubst du, dass ich mit ihr
tauschen mochte? Nein, wirklich nicht." (EM 585, 586l Diese einfache,
kind I iche Reinheit, diese Selbstentsagung, die besten Qualitaten ihrer
Herrenhuter Erziehung, zeigen zur gleichen Zeit ihre tragischen Grenzen
auf. Johannes braucht eine Frau mit positiveren Zugen und vor al lem
einer Selbstsicherheit, die er nicht besitzt. Kathe kann sich nur zuruckziehen. Gerhart Hauptmann beschreibt ihre miss I iche Lage durch die
Schwierigkeit sich selbst auszudrucken. Nach ihrem eigenen Zeugnis war
sie fruher eine Plaudertasche, aber sehr selten ist sie jetzt noch in
der Lage, uber ihre Kindheit und den kleinen Nachbarjungen frei und fast
lyrisch zu sprechen. lhre Ehe mit Johannes I iess sie in zunehmenden Mass
diese Ausdruckskraft verl ieren. lhre ruhrend sanften Entgegnungen, das
unterdruckte "ich genuge dir nicht" mit denen sie seinen Zornes- und
Verzweif lungsausbruchen begegnet, machen ihn nur noch wutender und bewirken die vol lstandige Entfremdung der beiden von einander. Nach dem
3. Akt treten sie nicht mehr zusammen auf.
Das haufigste Thema, das von Gerhart Hauptmann behandelt wird, ist
das der "verbotenen Frau". Sie tritt in verschiedenen Formen in seinen
Werken auf, und sie wird von der Gesel lschaft als fremdartig betrachtet.
Manchmal ist es nicht die Herkunft, sondern die gesel lschaftliche
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Ste I lung der Frau, die sie als "verboten" erscheinen l~sst. Nicht nur
die Stel lung der Frau, sondern auch die Stel lung des Mannes macht die
Verbindung unmoglich. Der verheiratete Mann ist die Zentralfigur in
Einsame Menschen und Gabriel Schi I lings Flucht. Wie l~st Gerhart
Hauptmann das Problem, die verbotene Frau zu besitzen? In Einsame
Menschen wird ein Weg angedeutet. Es ist die Verbindung mit ihr auf
einem h;heren Niveau, welches nichts mehr mit physischer Nahe zu tun hat.
Johannes Vockerat beschreibt Anna Mahr diesen neuen, h~heren Zustand
der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. "Freundschaft, das ist die
Basis, auf der sich diese Liebe erheben wird." CEM 563). Leider scheitert
dieser Plan, denn Anna glaubt nicht, ihre physischen Triebe bezahmen zu
kbnnen. Auch Johannes sieht ein, dass er diesen Versuchungen nicht
widerstehen kann, als sie sich in einem innigen Kuss vereinen. Obwohl
Johannes Vockerat die Entschuldigung vorbringt: "Sol I ein Bruder seine
Schwester nicht k~ssen d~rfen?" (EM 583), wird es ihm dennoch klar, dass
diese platonische Verbindung nicht ewig dauern kann. Der zweite Ausweg, den Hauptmann findet, um dieses Problem zu losen, besteht in der
Polygamie. Dieses Thema wird in Gabriel Schi I lings Flucht behandelt.
Anna Mahr wird afs Deutsch-Russin aus Reva I vorgestel It. Sie ist
24 Jahre alt und sehr selbstsicher im Auftreten. Mit ihr bringt
Gerhart Hauptmann eine neuartige Frauengestalt auf die Buhne, die sich
bei al ler Weiblichkeit und Tiefe des Empfindens ganz auf sich gestel It
bewahrt, die ethischen und sozialen Ubel der Zeit erkennt und bekampft
und dem schopferischen Mann eine geistig ebenburtige und charakterstarke Gefahrtin zu sein vermag. In verschiedenen Hauptmannbiographien
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wird auch in ihr eine Personlichkeit aus Carl Hauptmanns Bekanntenkreis
gesehen. Carl Hauptmann unternahm mit einigen Freunden eine Fusswanderung nach Andermatt in der Schweiz. In der Gesel lschaft befand
sich eine

j~nge

polnische Studentin der Phi losophie, namens Josefa

Krzyzanowska, deren Belesenheit und beachtliche phi losophische Kenntnisse Carl stark beeindruckten.
Gerhart Hauptmann trifft keine Entscheidung, was f~r eine Frau
Anna Mahr ist. In den

~ugen

Brauns, eines Jugendfreundes van Johannes

Vockerat, ist sie egoistisch und strebt hemmungslos ihre Ziele an.
Braun ist kaum eine verlassl iche Que I le, da er sie fur die Trennung van
seinem Freund verantwortlich macht. Anna besitzt die Qualitaten einer
Erzieherin, denn sie wi I I Johannes Vockerat nach ihrem eigenen Bi Id
gestalten; sie wi I I ihn wenigstens unabhangiger machen. Sie uberredet
Johannes, nach einer seiner ubl ichen Auseinandersetzungen mit Braun,
diesem nicht nachzugehen, um sich zu entschuldigen. Sie geht in ihrem
Bestreben sogar so weit, seine Ehe als jugendl ichen Unsinn abzutun. "Er
war noch Student • • . " sagt sie zu Kathe. "Du warst noch sehr
Ju.ng." CEM 539). Es ist nicht verstandl ich, warum Anna ihren zweiwochigen Aufenthalt nicht abbricht, da sie doch sehen kann, wie Kathe
darunter leidet. Jedoch ist sie uber al le Zweifel erhaben, als sie
Johannes am Ende des Stuckes mittei It, dass sie wegen des sti I len
Leidens seiner Frau abreisen musse. Sie handelt im hochsten Grade
selbstlos, als sie sich weigert,· ihm zu schreiben oder ihn noch einmal
zu sehen. Sie ist zu empfindsam fur die Gefuhle der anderen Menschen,
um sich zu verteidigen, als Frau Vockerat sie bittet, abzureisen. Anna
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ist in einer harten Schule aufgewachsen. Sie spricht vom Tod ihrer
Eltern in Sibirien. Sie musste sich al lein in einer wechselvol fen Welt
ohne Geld bewahren. lhr Ruf "Ach Freiheit! ! Freiheit! ! Man muss frei
sein in jeder Hinsicht. Kein Vaterland, keine Fami lie, keine Freunde
sol I man haben" (EM 540) ist ein Zeichen bitterer Resignation. lhre
Liebe fur Johannes und die nie erlebte Fami I ienwarme Iassen Anna etwas
zu weit auf den Wei len eines gefahrl ichen Gluckes treiben. Obwohl sie
mit Kathes emotionel len und intel lektuel len Grenzen vertraut ist, kann
Anna nicht immer erkennen, dass sie den Mann, den sie liebt, fur sich
zu beanspruchen unterlassen sol I. Gerhart Hauptmann hat nie die
emotionel len Triebkrafte und den Wunsch nach materiel ler Sicherheit
unterschatzt, denen sogar aufgeklarte und scharf denkende Menschen
ausgesetzt sind, auch zu einer Zeit, als Frauen auf der Universitat ein
neues Phanomen waren.
Annas Charakter und Probleme sind nur angedeutet und nicht vol 1standig entwickelt. Am deutl ichsten werden sie in ihren Reaktionen auf
.die Fami lienschwierigkeiten der Vockerats ersichtlich. Obwohl nicht
viel von ihren Phi losophiestudien in Zurich bekannt ist, bleibt sie als
aufgeklarte Frau dennoch menschlich. lhre Erfahrungen und ihre Studien
scheinen sie in die Lage versetzt zu haben, die tiefgreifenden Unterschiede zu erkennen, welche die alte Generation von der neuen trennt:
"Sie [Johannes Vockerat] werten anders, als lhre Eltern werten. lhre
Eltern werten anders, als Frau Kathe wertet. Daruber lasst sich gar
n i chts sagen, me i ner Ans i cht nach." (EM 562).
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In der Abschiedsszene im 4. Akt hat sich Anna soeben

gew~igert,

i hrem Freund etwas vorzusp i e Ien oder vorzus i.ngen, angeb Ii ch, we i I s i e
•

so lange ohne Ubung sei. Sie hat end I ich erkannt, dass die Freundschaft,
die sie fur Johannes empfindet, sich in eine heftige Leidenschaft umgewandelt hat. Als Frau von unbestechlichem Ehrgefuhl hat sie beschlossen,
sofort abzureisen, wahrend Johannes Vockerat bis zum Schluss am Glauben
festhalt, dass sein Verhaltnis zu ihr nichts anderes als das zu einer
Schwester sei. lhre Liebe hat sie dazu verleitet, in dem unheldischen,
nervenschwachen Mann, einen Revolutionshelden zu sehen. Gerhart Hauptmann
!asst mit feiner Einfuhlungsgabe Anna sich ganz im Unterbewussten an
die ersten Zei len des Liedes erinnern, das er von Josefa Krzyzanowska
erhalten hatte. Anna spielt einige Akkorde auf dem Klavier, und dann,
•
um sich zum letzten Male einem Gefuhl
hinzugeben, das sie sich selbst
kaum einzugestehen wagt, Iasst sie leise die Worte erkl ingen: "Zurn
Tode gequalt in Gefangenschaft, bist du jung gestorben. Im Kampf fur
de in Vo I k hast du de i nen herr I i chen Kopf n i ederge Iegt." (EM 565 ). Ei ne
nahere Betrachtung dieser Szene, in der Anna entschieden ihre sofortige
Abreise nach Zurich ankundigt, enthul It dje Grosse ihres Opfers.
Wahrend der ganzen Szene versucht sie sorgfaltig, ihre tiefen Gefuhle
fur Johannes zu verbergen. Sie trachtet, seine Aufmerksamkeit von ihrem
person I ichen Verhaltnis auf einen phi losophischen Optimismus zu lenken,
der auf Verwirklichung eines Ideals zielt. Sie versucht aber auch,
Johannes zu einer kritischen Unabhangigkeit des Urtei lens hinzufuhren,
die sie bei ihrer Ankunft selber besass, die aber ironischerweise
durch ihre emotional le Verknupfung mit der Fami lie und Johannes

18
getr~bt

worden ist. Johannes wird durch die

Ank~ndig~ng

ihrer Abreise

zu seh r a.bge I en kt, um den ti efen Sinn i hres nachsten Satzes zu verstehen:

"Herr Johannes! Wir fallen auch in den Fehler schwacher Naturen. Wir
mussen den Blick ins Al lgemeine mehr richten. Wir mussen uns selber
leichter tragen lernen." CEM 561l Johannes ist blind gegen die Gefahr
ihrer wachsenden emotionel len Bindungen, grosstentei Is wei I er noch
immer ein Idealist ist und als solcher aus ganzem·Herzen an ihr platonisches Verhaltnis glaubt. Er wird auch durch die Plotz I ichkeit der Ankundigung abgelenkt. Seine Reaktion ist unbefriedigend, wenn er seine
Uberraschung und seine Selbstsucht ausdruckt. Das zeigt aber auch sein
ganz I i ches Unverm0gen, i h re Tapferke it zu verstehen. "Wo I Ien Si e wirk1ich reisen? • . • Da werde ich von nun an zehnfach einsam sein. (Pause) - Ach, reden wir wenigstens jetzt nicht davon." (EM 5621
Johannes nimmt an, dass ihre Haltung von den konventionel len Forderungen
der Gesel lschaft motiviert wird, die er verleugnet und von denen er zu
entkommen sucht. Diese

"tendenzi~se

Farbung" ist tief verwurzelt in der

Haltung von Frau Vockerat, wie sie das Verhaltnis zwischen ihrem Sohn
und Anna betrachtet. Als sie auf die beiden stosst, wie sie im Dunkel
zusammensitzen, reagiert sie in konventionel ler Weise. "Na Hannes! Du
h~ttest wirkl ich Licht machen konnen. Das ist doch nicht • • . So im

Dunk Ien

• Hannes! ••• Kannst du mal mitkommen? lch mochte dir was

sagen." CEM 5654 Herr Vockerat kommt mit seiner nachtragenden und
emotionel len Reaktion auf die Verdachtigung, die seine Frau auf ihren
Sohn wirft, mit treffenden Worten "Unser Sohn ••• unser Johannes - er

\
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war nahe daran • . • tt (EM 572) und mi t der gesch i ckten Festste I I ung:

"Das Fraulein geht ja nun bald aus dem Haus" CEM 572) gerade heraus.
Herr Vockerat fal It spontan sein Urtei I, obwohl seine Frau seinen Ausbruch zu

bes~nftigen

versucht. "Die Hand hatt' ich mir abhauen lassen,

Martha, ohne Bedenken. - Mein Sohn, Martha! mein Sohn - pflicht- und
ehrvergessen? !" CEM 573). Sogar Braun, der radikale und kompromisslose Kunststudent, motiviert durch Eifersucht, da Johannes ihn wegen
einer weiblichen intel lektuel)en Begleiterin fallen liess, unterl iegt
der gleichen Konvention. Sein gewundener Versuch, Anna zur Abreise zu
uberreden, gipfelt in dem Satz, der den gleichen Standpunkt von Herrn
Vockerat widerhal len lasst.
FR~ULEIN

ANNA, nun enst. "Ach so! Das ist es also. Nun,
weiter, weiter!"
BRAUN. "Ja, und - ja - und lhr Verhaltnis zu Johannes." CEM 567).
Bezeichnenderweise wi I I Anna kein weiteres Wort von ihm mehr horen. Da
Anna sich schon vor den Anspielungen Frau Vockerats und Brauns zu einer
baldigen Abreise entschlossen hat, ist es deutl ich, dass nicht konventionel le Forderungen sie zu diesem Entschluss gebracht haben, sondern
die Furcht, ihre wahren Gefuhle tnr Johannes zu zeigen. Dadurch wird
der konventionel le Standpunkt gerechtfertigt, aber auch die idealistischen
Vorstel lungen von Johannes werden vol lig untergraben. Frau Kathe und
Frau Vockerat haben ein grosses Verstandnis fur Annas schwierige Lage.
Sogar Frau Vockerat erkennt, dass Anna in den

~ugen

der Kirche keine

Sunde begangen hat, nur wei I sie einen verheirateten Mann liebt. Annas
Liebe zu Johannes wird nicht direkt ausgedruckt, aber an etlichen
Stel len wird darauf angespielt, wenn sie z. B. Frau Kathe um ein Bi Id
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von Johannes bittet.
Annas Unterhaltung mit Johannes, '' • . • Sie haben mir

of~

gesagt,

Sie ahnten einen neuen, hoheren Zustand der Gemeinschaft zwischen Mann
und Frau" (EM 563), veranlasst ihn fast dazu, seinen ldealismus preiszugeben.
"Ja, den ahne ich, den wird es geben, spater einmal. Nicht
das Tierische wird dann mehr die erste Stelle einnehmen,
sondern das Menschliche. Das Tier wird nicht mehr das Tier
ehelichen, sondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, das
ist die Basis, auf der sich diese Liebe erheben wird. Unlos1ich, wundervol I, ein Wunderbau geradezu. Aber ich ahne noch
mehr: noch .viel H~heres, Reicheres, Freieres - " (EM 5631
Das bringt nur ein Lachen bei Anna hervor, als sie etwas zynisch auf
seine hochtrabenden Worte eingeht. "Nehmen wir aber einmal an: es hatte
wirkl ich etwas Neueres, Hoheres gelebt - in unseren Beziehungen." CEM 563).
Der Zweifel, den Anna mit ihren Worten andeutet, veranlasst Johannes,
ihre Beziehung als gelautert zu verteidigen. "Zweifeln Sie daran? Sol I
ich Ihnen Unterschiede nennen? Empfinden Sie zum Beispiel etwas andres
fur Kathe als herzliche Liebe? 1st mein Gefuhl fur Kathe etwa schwacher
geworden? Im Gegenteil, es ist tiefer und voller geworden." CEM 563).
In diesem Dreiecksverhaltnis wirft Johannes nie die entscheidende Frage
auf. Er hat recht, wenn er Annas Gefuhl fur Kathe als Liebe bezeichnet.
Sein Gefuhl fur Kathe - es sei hier zu bemerken, dass er das Wort Liebe
nicht benutzt - hat sich nicht geandert, obwohl es fraglich ist, ob es
durch das Dreiecksverhaltnis vertieft wurde. Sein blinder ldealismus
Iasst ihn nicht die Frage stel len welche Gefuhle Anna fur ihn hat. An
der Oberf lache erscheint es Johannes, dass beide den gleichen Glauben
an das Ideal haben. Anna beginnt jetzt zu erkennen, wie wichtig es
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we~igstens f~r Johannes ist, an die endg~l~ige Verwirkl ichung seines

Ideals zu glauben, wahrend sie diesen Glauben nicht tei len kann.
FRAULEIN ANNA. Aber wo ist ausser mir ein Mensch, der Ihnen
das noch glauben kann? - Und wird Frau K~the deshalb
weniger zugrunde gehen? - lch mochte nicht gern von
uns beiden reden. Nehmen wir mal an - ganz im al 1gemeinen - ein neuer, vol lkommener Zustand wird von
jemand vorempfunden. Dann ist er vorlaufig im Gefuhl eine uberzarte, junge Pflanze, die man schonen und
wieder schonen muss. - Meinen Sie nicht auch, Herr
Doktor? - Dass das Pf lanzchen sich auswachst,
wahrend wir leben, das durfen wir nicht hoffen. Wir
konnen sie niemals gross werden sehen, ihre Fruchte
sind fur andere bestimmt. Auf die Nachwelt den Keim
bringen, das konnen wir viel leicht. lch kcnnte mir
sogar denken , dass sich jemand das zur Pflicht macht.
CEM 5641
Diese Hoffnung stel It Johannes ein erstrebenswertes Ziel vor Augen,
nachdem Anna abgereist ist. In Annas Meinung ist das alte Ziel nicht
mehr erstrebenswert, es sei zu unbedeutend fur sie, zu gewohnl ich.
Die Abschiedsszene zwischen Anna und Johannes im 5. Akt zeigt ihn
am Rande des Zusammenbruchs, als Anna abreisen wi I I. Mit zunehmender
Zerruttung hat er sich in seiner Einsamkeit an Anna gewandt, um an ihr
einen Halt zu finden. Da in seinen Augen al le seine Werte untergraben
und angeschwarzt wurden, bleibt ihm als einzige Stutze der Gedanke ubrig,
was die Verbindung fur ihn bedeutet.
JOHANNES, nach kurzem Ringen. "Helfen Sie mir, Fraulein Anna!
Nichts Hohes, nichts Stolzes ist mehr in mir. lch bin
ein anderer geworden. Nicht einmal der bin ich in
diesem Augenbl ick, der ich war, eh Sie zu uns kamen.
lch habe nur noch Ekel in mir und Lebenswiderwi I len.
Mir ist al les entwertet, beschmutzt, besudelt, enthei ligt, in den Kot gezogen. Aber ich fuhle, dass ich
etwas war, durch Sie, lhre Gegenwart, lhre Worte, und
wenn ich das nicht wieder sein kann, dann - dann
kann mir auch al les andre nichts mehr nutzen. Dann
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mach ich einen Strich unter die Rechnung und
sch I iesse ab." <EM 580, 581).
Die Stutze, die ihm Anna anbietet, ist das Ideal, welches sie schon ge-

-

meinsam besprochen haben. Johannes wi I I aber eine Garantie, dass er nicht
einem leeren und vergebl ichen Ideal nachjagte.''lch f~hle wohl, dass mi ch
das halten konnte. lch konnte auch arbeiten, ohne Hoffnung, das Ziel zu
erreichen. Aber wer burgt mir? Wo nehme ich den Glauben her? Wer sagt
mir, ob ich mich nicht abquale fur ein Nichts?" CEM 581). Anna halt ihm
vor Augen, dass er Kraft aus der Tatsache gewinnen kann, dass da$ Wissen
um ihr Ideal von beiden getei It wird. Johannes klammert sich an diese
letzte Stutze, dass, was immer auch in der Zukunft dem Ideal zustossen
moge, es in ihm eine lodernde Flamme ist, wei I das Ideal in der Vergangenheit in beiden gewurzelt hatte.
JOHANNES. Fraulein Anna! - Nun gut, ich wi I I! !ch wi I I! - Die
Ahnung eines neuen, fr.eien Zustandes, einer fernen
Gluckseligkeit gleichsam, die in uns gewesen ist, die
wol len wir bewahren. Was wir einmal gefuhlt haben, die
Mogl ichkeit, die wir gefuhlt haben, sol I von nun an
nicht mehr verlorengehen. Gleichviel, ob sie Zukunft
hat oder nicht, sie sol I bleiben. Dies Licht sol I
fortbrennen in mir, und wenn es erl ischt, so erl ischt
mein Leben. lch danke Ihnen, Fraulein Anna. (EM 582).
In diesem Moment scheint Johannes eine innere Ruhe gefunden zu haben,
wahrend Anna immer verwirrter wird. Als sie ihm einen Ring ihrer Mutter
als Zeichen ihrer gegenseitigen Loyalitat zu ihrem Ideal gibt, tut sie

•
das mit Uberwindung,
bleich und rot werdend, zuwei len verlegen. Das
Ideal ist fur Johannes eine Quel le des Trostes geworden, aber nicht f~r
Anna in ihrem Di lemma. lhr Zweifel geht auf Johannes uber, und als er
fragt, ob sie es ertragen konnte, ihn jemals wiederzusehen, sagt Anna
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deutlich: "Wenn wir uns wiedersehen, haben wir uns verloren." (EM 583).
Als sie w.eggehen wi 11, ze.igt sie ganz deutl ich den wahren Konfl ikt des
Dramas auf - den Kampf des Einzelne~ gegen M~chte, die st~rker sind als
er. Johannes bezeichnet Anna als

Schweste~

gemass dem Ideal, das sie

gemeinsam erstel lten. Anna kann ihrem Ideal nicht entsprechen und zeigt
unverkennbar ihre wahren Gefuhle fur Johannes. Der Moment des Kusses
und seine Reaktion darauf zerstoren die Garantie f~r sein Ideal, denn
Anna hat ihm ihre Gefuhle unwiderruflich preisgegeben. Dadurch bestatigte
sie seine Meinung uber sich selbst, ein verlorenes Nichts an Kleinheit
zu sein. Das ist die Natur der person I ichen Tragodie von Johannes
Vockerat.
Auf phi losophischer Ebene zeigt das Stuck, dass der wissenschaftI iche Determinismus und der asthethische Ideal ismus sich nicht gegenseitig auszuschliessen hatten.
Das Idea le, von dem wir nach Vernichtung so vieler I I lusionen
noch zu reden wagen, liegt nicht hinter uns wie das Paradies
der Christen, nicht nach unserer individuel len Existenz in
einer person I ichen Fortdauer im Sinne der Junger Mohammeds,
nicht ganz ausserhalb des praktischen Lebens in den Traumen
des Genies, des Poeten: es I iegt vor uns in der Weise, dass
wir selbst unablassig danach streben und in diesem Streben
zugleich das Wohl unserer Nachkommen, die Erful lung derselben
im Idea le anbahnen he I fen. Das sol I uns die Dichtung zeigen. 4
Gerhart Hauptmann beschreibt in Einsame Menschen Leute, die keineswegs
aussergewohnlich sind und deren Schicksal nicht ungewohnl ich ist. Durch
sie beleuchtet er den manchmal leisen, dann aber auch intensiven und
4

F. W. J. Heuser, Gerhart Hauptmann CTubingen: Max Niemeier
Verlag, 1961), S. 23.
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unaufh;rl ichen Kampf, der den al lt~glichen Bezieh~ngen der Menschen
~igen ist. Hauptmann betont mehr die gefuhlsmassige als die intel lektuI

el le Seite seiner Gestalten, und in Einsame Menschen wahlt er einen Mann
als Hauptfigur~ der eher passiv als aktiv ist. In diesem Drama f~hrt er
al le Faktoren an, die - nach seiner Meinung - das Leben seiner Figuren
beeinflussen: Vererbung, Erziehung, Umgebung und Bedingu.ngen auf einer
breiten gesel lschaftlichen Ebene - die Fragen nach der Ste I lung der
Frau, der Beziehung der Geschlechter innerhalb und ausserhalb der Ehe,
dem Anspruch des Lebens im Gegensatz zu reinem Wissensdrang, der
Ste I lung der Kunst in der Gesel lschaft, vor al lem aber Fragen nach der
neuen Phi losophie mit ihrem Glauben an Wissenschaft und Natur, deren
Vertreter das freie, fragende lndividuum ist. Als Hauptmann das Drama
schrieb, kam er zur Einsicht, dass nicht nur offensichtl ich widrige
Einf lusse einen Menschen zerstoren konnen, sondern auch ein ganzer
Komplex anscheinend weniger degradierender Krafte, wie z. B. Liebe.
Einsame Menschen ist eine Tragodie, wei I die Menschen so geformt und
determiniert sind, dass nicht einmal Liebe und guter Wi I le durch die
Mauer ihres Seins dringen konnen, um zu helfen und um andere zu verstehen. Die Isolation des Menschen vom Menschen zeigt sich nicht nur in
den hoffnungslosen Argumenten zwischen angebetetem Sohn und seinen
Eltern, sondern auch im Missverstandnis zwischen Kathe und Johannes, in
der Distanz zwischen Anna und Frau Vockerat oder Anna und Kathe, und
auch in der Kluft, die zwischen Kathe und den alten Vockerats gahnt, die
niemels die Tiefe ihres Leidens erkennen konnen. Es ist bezeichnend, dass
nur Anna und Kathe diese Isolation mit al I ihren Fol gen verstehen.
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ANNA. Sie werten anders, als lhre Eltern werten. lhre Eltern
werten anders, als Frau Kathe wertet. Daruber !asst
sich gar nichts s.agen, meiner Ansicht nach. <EM 562).
KATHE. lch arml iches Wesen habe Johannes nichts zu verzeihen.
Hier heisst es einfach: Du bist das - und nicht das.(EM 574).
Im Angesicht dieses Verstehens sind sie bereit, sich zuruckzuziehen, und
sich fur den anderen Menschen zu opfern. Trotz ihrer Opferbereitschaft
geht der Mann zugrunde. Weder Frau noch Eltern rechnen mit dem Freitod
von Johannes. Sie sind uberzeugt, dass er mit genugend Wi I lenskraft
seinen alten Lebensrhythmus wiederfinden und die emotionel len Schwankungen der vergangenen Wochen Oberwinden kann.
Das Missverstehen des seelischen Zustandes der Zentralfigur bi ldet
einen wichtigen Tei I in der wiederkehrenden Struktur von Hauptmanns
Fami I ientragodien. Die al lernachsten Freunde oder Verwandten betrachten
das seel ische Verkummern der Hauptfigur als das Ergebnis spezifischer
Wechselwirkungen der Umwelt. Wenn die unmittelbare Situation der Hauptgestalt verandert wird, so wird - in ihren Augen - seine moralische
Ene_rgie wiederhergestel It, under ist wieder in der Lage, das Leben mit
erneutem Mut und Vertrauen zu meistern. Dieser Versuch, das Zentralerlebnis des "Heiden" zu spezifisieren, schliesst die Mogl ichkeit eines
Verstandnisses seiner moral ischen Situation aus. Obwohl dieses Zentralerlebnis in einer einzigartigen Kette von Zusammenhangen fest gegrundet
ist, die von sich aus seinen Untergang nicht bestimmen, erlangt es fur
den Heiden eine Wichtigkeit, die bei weitem die ausseren Bedingungen
durchdringt, aus denen es entsprungen ist. Die haufigen fragmentarischen
Ausdrucke der Hauptfigur entspringen der Einsicht in eine Wirklichkeit,
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KAPITEL 111
"Gabri e I Sch i I I i.ngs FI ucht"
Am klarsten sehen wir die wirtschaftliche Seite des Kunstlerproblems im Drama Gabriel Schi I I ings Flucht. Hier halt sich Gerhart
Hauptmann frei von al ler pol itischen Zeitkritik. Dagegen spielen in der
•
Kunstlerwelt
die Brotfrage und das Eheproblem eine grosse Roi le, denn

das Leben muss ebenso wirtschaftlich wie auch mensch I ich gemeistert
werden. Der Held der Tragodie ist immer arm gewesen, hat die Ersparnisse
seiner Frau aufgebraucht und ist in seiner Laufbahn nicht vorwarts gekommen. Als er sich dann von seiner Frau, die an einen gewissen burgerI ichen Luxus gewohnt ist, trennt und sich einer emanzipierten Russin
hingibt, kommt es zum Konflikt zwischen der konservativen Auffassung
Eve I ine Schi I I ings, die die Ehe als Versorgung ansieht und Hanna Elias',
die in der freien Vereinigung ohne wirtschaftliche Pflichten ihr Ideal
sieht. Es geht dabei um die bedrohte Ste I lung eines burger! ichen
Kunstlers in der Klassengesel lschaft. lnteressant ist dazu die Kritik
aus dem kommunistischen Lager •
. • • wei I die Exponenten der kapital istischen Welt das Kunstwerk
lediglich als Ware, Sinnenreiz und Genussobjekt taxieren und
einer kritischen, humanistischen Kunst im al lgemeinen feindl ich
begegnen. Dem Kunstler bleibt in dieser Situation, sofern er
sich nicht zu einem Bundnis mit dem revolutionaren Proletariat
entschl iessen kann, nichts weiters ubrig, als im Sinne der
herrschenden ldeologie verkaufsfahige trzeugnisse zu produzieren

28

und die Wirklichkeit zu ignorieren - oder aber ein tristes
Schattendasein zu w~hle~. I
Hauptmanns Kriti k an der bu.rgerl i chen Gese 11 schaft entfacht s i ch immer
wieder an der realistischen Darstel lung von Auflosungssymptomen im
engeren Fami lienkreis. Es ist bezeichnend, dass er den Namen des jewei I igen "Gezeichneten" bereits im Titel aufkl ingen Iasst.
Hauptmann hat in der Gestalt des Bi ldhauers Ottfried Maurer ein
Gegenstuck geschaffen. Maurer hat sich aus armen Verhaltnissen emporgearbeitet und wird von keinen wirtschaftlichen Problemen verfolgt.
Tradition und Sitte haben die Roi le von Mann und Frau so eingeengt, dass
in M~urers Augen die Heirat fur einen Kunstler stets die Kl ippe ist, um
die richtige Entscheidung zu treffen. Obwohl er seine Verbindung mit
Lucie Hei I als bestandig ansieht, furchtet er den Verlust seiner Unabhangigkeit als selbstbestimmender, sch;pferischer Mensch wenn er heiratet. Bei Hauptmann sehen wir eine Reihe von Ehen (Einsame Menschen,
Gabriel Schi I I ings Flucht, Michael Kramer), die mit der grossten
Hoffnung auf Erfolg begannen, und die im Laufe der Zeit zerruttet
wurden. Es handelt sich in beiden Fallen um einen kunstlerisch oder
geistig schaffenden Menschen, den die Ehe in irgend einer Weise hemmt,
und ihn hindert, zur Entfaltung seines Konnens zu gelangen. Hauptmann
kennt nur ein Motiv, das den Zerfal I der Ehe herbeifuhrt. Das ist die
Entfremdung von der ersten Frau und ein Angezogenwerden von einer
anderen. Gabriel Schi I lings Flucht endet ungl~cklich, denn der Wi I lens-

Eberhard Hilscher, Gerhart Hauptmann (Berlin: Verlag der Nation,
197 4) , S. I 58, I 59.
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konf I ikt zwischen Trennung und Bindung treibt ihn in den Tod. Der "Held"

des Dramas ist nicht stark genug, sich see I isch von seiner Frau zu
losen und sich gegen die B~rgermoral seiner Umwelt durchzusetzen. Der
Dichter sieht in dem Drama den Zerfal I der Ehe ruhig mit an, denn er hat
dem Heiden des Stuckes in der Person Maurers eine Gestalt beigegeben, die
im Kontrast zu Schi I ling steht. Auf diese Weise gelingt es Hauptmann, den

'
Gegensatz zwischen der Auffassung der burger!
ichen Ehe und der Auffassung
der freien Kunstlerehe zu beleuchten. Die burger! iche Ehe kann sich nicht
von materiel len Rucksichten freimachen. Die Frau verlangt vom Mann wirtschaftl iche Versorgung, selbst wenn sie in der Lage ware, zum Verdienst
beizutragen. Demgegen~ber preist Hauptmann die freie Verbindung Maurers
und Lucie Hei Is, die nur auf gegenseitige Opferfreudigkeit und kunstlerische Gleichheit beruht und kein Verlangen nach Versorgung kennt. Der
ldealzustand fur den Kunstler ist ein ungefesseltes, leicht trennbares
Gefuge zwischen Mann und Frau, dass sich durch das Gerede der Menschen
nicht beirren l~sst. Das Verhaltnis von Maurer und Lucie Hei I kann als
personliche Wunscherful lung Hauptmanns angesehen werden, der lange
Jahre warten musste, bis seine erste Frau in die gerichtliche Scheidung
wi I I igte. Die Wichtigkeit der wirtschaftlichen Basis f~r die Ehe kann
naturl ich nicht von der Hand gewiesen werden. Schi I lings Ehe zerfiel
jedoch, wei I seine Frau in erster Linie im Mann den Ernahrer der Fami lie
sieht, wahrend Schi I I ing selber die materiel le Seite des Lebens ausser
Acht lasst. Aber eine Ehe ohne wirtschaftliche Ordnung ist selbst fur
Ottfried Maurer unvorstel lbar, under sagt: "Das Stuck Gold unterm Grossmast, das nicht nur nach dem Aberglauben der Fischer darunter gehort,
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2

hat Sch i I I i ng i mmer gefeh It, er ware sonst zwe i fe I Ios besser gesege It."
Wo eben die gesunde wirtscbaftliche Basis fehlt, ist die Ehe durch
pekuniare Sorgen und Note einer schweren Belastung ausgesetzt.
Gabriel Schi I I ings Flucht wurde 1905/06 geschrieben und schi ldert
das Schicksal von Hauptmanns Freund Hugo Ernst Schmidt, dessen Tod den
Dichter derart niederschlug, dass er die Auffuhrung der Tragodie bis
1912

verz~gerte

und dann nur vor einem

a~sgew~hlten

Pub I ikum im Goethe

Theater zu Lauchstadt gestattete. Wenn wir die Gestalt Schi I lings verfolgen, konnen wir die Trauer und den Zorn des Dichters verstehen, ebenso seinen Wunsch, den Menschen in Schutz zu nehmen, der von einer rohen
und bl inden Gesel lschaft verleumdet und verfolgt wird. "Wes See le blind
ist, den besucht das Gl~ck - wes Seele auch nur bl inzelt in die Welt,
3
besucht das Schaudern." Das Drama spielt auf der abgeschiedenen Ostsee-

• die lnsel Hiddensee bei
insel Fischermeisters Oye - ein Pseudonym fur

.

'
Rugen, auf der Hauptmann viele Sommer verbracht hat - in den fruhen
Herbsttagen eines Jahres um 1900. Hier machen der Bi ldhauer Ottfried
Maurer, in dem sich der Maler und Plastiker Max Klinger spiegelt, und
seine Gel iebte, eine j~nge Viol inistin namens Lucie Hei I, in der fr~he
Hauptmannbiographen dessen zweite Frau abgebi ldet sehen, Ferien vom
hektischen Konzert- und Studioleben Berlins. Auf die Einladung Maurers
2

Gerhart Hauptmann,"Gabriel Schi I lings Flucht" in Das Gesammelte
Werk 4. Band (Berl in: S. Fischer Verlag, 1942), S. 414. (Al le weiteren
"L'Tfate aus diesem Stuck werden im Text mit GSF und Seitenzahl angegeben.)
3

Gerhart Hauptmann zitiert in Margaret Sinden, Gerhart Hauptmann's
Prose Plays (Toronto: University of Toronto Press, 1957), S. 123.
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fl ieht Schi I I i~g aus einem kleinb~rgerlichen Eheal ltag, var einem Zwang
zum "Sackhupfen nach der Krume Brat" CGSF 432) und den Verfuhru.ngskunsten einer vampyrischen Frau auf die Ostseeinsel. Diese Flucht ist
sein letzter Versuch, seine Unabhangigkeit zuruckzugewinnen und mit ihr
die korperl iche und moralische Kraft zu bekommen, um zu seinem lang
vernachlassigten Werk zuruckzukehren. Obwohl keine aussere Verbesserung
van Schi I I ings Gesundheit eintritt, verandert sich dessen Haltung.
Seine hoffnungslose Verzweif lung gibt einem Trotz Raum, der das
Glaubhafte - Unglaubhafte wagt. Er wi I ligt ein, die kommenden Monate mit
Lucie und Maurer in Griechenland zu verbringen. Aber das Schicksal halt
ihn gewissermassen ein. Eve I ine Schi I I ing und Hanna El I ias heften sich an
seine Fersen, geraten var ihm in eine rasende Eifersuchtsszene und zerstoren seinen Gesundheitswi I len. Mit einer aus Widerwi I len und Verzweif lung geborenen Kraft, entschlupft er seinen Freunden und sucht
Reinigung im Tod im Meer.
Para I lei zur Haupthandlung

verl~uft

die Nebenhandlung mit

M~urer,

Lucie und Fri. Majakin, die mit Hanna auf die lnsel gekommen ist. Die
Frage der Emanzipation wird hier nur am Rande erwahnt, denn Hauptmann hat
in den Kampf fur die Bi I dung der sogenannten hoheren Tochter nicht eingegriffen. Lucie Hei I hat ihren Beruf, der ihr ein Auskommen gibt. Die
zwei Russinnen, Hanna Ellias und Fri. Majakin, sind ein Beispiel der
Frauenbewegung und des Frauenstudiums. Der Besuch der Zurcher Universitat
hat Hanna Ellias nicht zu einem tuchtigeren Menschen gemacht, sondern ihre
egoistischen Anmassungen nur verstarkt; die 17-jahrige Majakin plappert
eifrig nach, was sie auf Frauenkongressen gehort und in Buchern gelesen hat.
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Maurer und Lucie lieben sich sehr, obwohl beide vorziehen, ihre eigene
Unabha_ng_i gke it n i cht durch e i ne forme I Ie He i rat aufs Sp i e I zu setzen. Es
besteht die Gefahr, dass Fri. Majakin, die M~urer etwas betort hat,
Unordnung in ihre Verhaltnisse bringt. Der gesunde "Hausverstand" der
drei Gestalten stel It das ursprungliche Gleichgewicht wieder her.
Hauptmanns Anliegen besteht in der Schi lderung des letzten Tei Is
des Kampfes um Schi I I ings Leben. Auf der einen Seite stehen Maurer und
Lucie, die Sehl I li~g etwas von ihrer eigenen gesunden, sch~pferischen

•
Kraft geben wol len; diametral ihnen gegenuber
stehen Hanna und Eve I ine
mit ihren zerstorerischen Forderungen.
Um Schi I I ing zu verstehen, muss man auf seine Vergangenheit
zuruckgehen. Nach Maurer war Schi I ling ein einfacher, ruhiger Mensch,
der in die "Klauen" Evel ines fie I, wei I er der Welt gleichgultig gegenuberstand, seiner Malerei aber ausgenommen, " . . . wei I er immer gegen

die Xusserl ichkeiten des Lebens gleichgultig war, wenn man ihn nur ungestort ma Ien Ii ess." CGSF 413). Sch i I Ii ngs e i gene Worte beschre i ben i hn
als Traumer, der nie seine Traume verwirkl ichen konnte. Die Malerei war
fur ihn Selbstzweck, bis Eveline aus ihm einen anstandigen Versorger
machen wol lte und ihn deshalb in die Arme Hannas trieb. Seine Leidenschaft
fur sie verwandelte sich in eine Krankheit, die sein korperl iches und
moralisches Wesen vergiftete. Die Freunde Schi I lings kehrten ihm den
Rucken zu aufgrund des Geruchts, dass Hanna ihm mit dem Geld ihrer Liebhaber aushelfe. Hanna hat eine etwas e.igenartige Verteidigung ihrer Liebe
zu Sehl 11 ing, die nur eine morbide Erzahlerin hervorbringen kann: "Er
hat vor me i ner Haustur. gestanden, a Is i ch russ i sche Herren zu Besuch in
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meiner Wohnung hatte, bei 18 Grad Kalte, stundenlang. Um elf Uhr ist er
danach for.tg.egangen, wei I ich nicht bemerkt hatte, dass er da war, und
ist nachts halb ein Uhr, wo al les sti I I war,

wied~rgekehrt

und hat mich

mit Steinchen ans Fenster geweckt . • • Er war halbtot, als er zu mir kam,
und hat sich erst gegen Morgen erw~rmt." CGSF 452). Um Schi I lings Versklav~ng

vol lst~n~ig zu machen, bringt Hanna das Gespr~ch auf ihren zwei-

jahrigen Sohn, sooft es in ihre Plane passt. Das ist die Vergangenheit
des Mannes, der auf Fischermeisters Oye ankommt, um dort seine Freunde zu
sehen und ihnen mittei It, dass er sich von der Vergangenheit endgultig
gelost habe. Wahrend der ersten zwei Akte gewinnt Schi I ling sein Selbstvertrauen und seinen Optimismus zuruck. Sein Gefuhl erreicht den Hohepunkt, als er die Einladung Maurers, nach Griechenland zu gehen, annimmt.
Trotz seiner Uberschwengl ichkeit fal It Schi I I ing in tiefe
Depression und ausserste Gleichgultigkeit. Die Nachricht, dass Lucies
Mutter gestorben ist, erweckt in ihm ein eigenartiges Unbehagen. Auf
Maurers Vorschlag, nach Griechenland zu gehen, erwidert Schi I ling, dass
er ke i ne Energ i e fur so Ich e in Unternehmen hatte "Mein Junge, i ch z i ehe
mir morgens die Kleider an und finde das manchmal schon umst~ndlich. lch
ziehe sie abends wieder aus und habe etwas mehr Spass daran; damit habe
ich mehr als genug zu tun." CGSF 429).
Am Ende des 3. Akts erhalten wir Einsicht in die Leidenschaft, mit
der Schi I I ing Hanna verfal len ist, als er sie mit folgenden Worten an
seine Brust zieht: "Du Schwarze, du Schneek~hle, du Braut von Korinth!"
CGSF 449). Schi I ling fLlhlt sich von etwas Drohendem und Unreinem angezogen, zugleich aber auch abgestossen. Diese Eingebung wird noch von den
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Umstanden bestarkt. Sch i I I i.ng und Hanna s i tzen neben e i nem k Ie i nen Friedhof; Schi 11 i.ng hat sich gerade mit einem unanstand.igen Witz uber die Toten

•
lustig gemacht, die " ••• mit etwas durchnassten
Unterhosen" (GSF 448)
auf der lnsel ankamen. Einen Moment sp~ter, als eine Krahe krachzend

.

"
schreit, fuhlt
er einen unsti I lbaren Durst und trinkt aus einer grunen

Lache. Plotz I ich uberkommt ihn das Bi Id der See und uberwaltigt vom
Gefuhl der eigenen Erniedrigung bricht er zusammen. Es ist diese
Empfindung des Ekels, das Ersticktwerden von etwas Unreinem, das am Ende
Schi I I ing in den Tod treibt. Von Anfang an spricht Schi I I ing vol ler
Abneigung von der stickigen Luft und den stinkenden Gehsteigen Berl ins und
vom Stumpfsinn, von der Gemeinheit, die seinen Weg in al le Richtungen
blockieren. Einmal, zum Schluss des 2. Akts, versucht er verzweifelt
sich freizumachen.
Die Erinnerung an . • . an . . . an den Gestank fangt an zu
verblassen • . • Warum lass ich nicht al les sitzen und I iegen
und hocken und quetschen und stinken nach Herzenslust? • . .
Sie saugen sich an wie die Blutegel, sie binden einem Hande
und Fusse deli lahaft, sie knebeln einem das Maul mit Gemeinplatzen . . . und pauken einem . • • das letzte bisschen
Ehrgefuhl aus dem Tempel heraus. Sucht mich im Peloponnes,
meine Herrschaften! (GSF 432).
Diese Reinigung, obwohl heldenhaft, ist zu kurz. Zurn Schluss des 4. Akts
bittet er den Arzt um Gift. "Der Ekel erw~rgt mich. Gift! Gebt mir Gift!
Ein starkes Gift, Rasmussen!" (GSF 464). Im 5. Akt trifft er die Entscheidung, die schon fr~h im Drama angedeutet wurde, in Freiheit zu
sterben und nicht im Abwasser zu vergurgeln. Schi I ling schreitet mit
erhobenen H~nden ins Meer. Das Gefuhl des Ekels, der aus der Gemeinheit
der verkrampften Masst~be der burger! ichen Gesel lschaft entsteht, wird
so verst~rkt, dass er zum bestimmenden Ton des ganzen Dramas wird. Eine
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dramatische Antithese entsteht im vorherrschenden zweiten Gef~hl, das
durch das Zwischenspiel von Meer und lnsel verdeutlicht wird. Daruber

•
wird spater
noch zu sprechen sein.
Die zwei Frauen tragen gemeinsam die Schuld an Schi I lings Untergang. Eve I ine ist die in al len Werken Hauptmanns am schonungslosesten
4

gezeichnete, eigensuchtige, besitzgierige Hausfrau.

Durch die Ehe wurde

sie zu einer leidenden, klagenden Frau. Sie denkt in Gegenwart ihres
kranken Gatten nur daran, dass Hanna mit Schi I I ing zusammen ist und die
•
•
zwei hinter ihrem Rucken
uber
sie lachen. Hanna, Hauptmanns bestes Bi Id

.

5

•

einer Verfuhrerin,

ist kompl izierter, dennoch nicht weniger bosartig.

Ob sie· naiv oder raffiniert, klug oder dumm, verachtenswert oder bedrohlich erscheint, ihr Besitzanspruch an Schi I ling ist unerbitterl ich. Sie

.

~

ist die verkorperte Verderbtheit. Sie vernachlassigt ihr Kind, benutzt
es aber, um Schi I ling emotionel I in die Enge zu treiben. Sie droht, nach
Russland zuruckzukehren, aber im nachsten Moment erklart sie melodramat i sch Sch i I I i ng ubera I I hi n zu fo Igen, "Wei I i ch n i cht ohne di ch se in
kann, Lieb." CGSF 436). Sie versucht wirkl ich ihm bis ans Ende zu fol gen,

•
bis ins Wasser, was Lucies Meinung •uber sie etwas andert,
aber nicht
6
•
•
Maurers.
Er sieht in Hanna eine zerstorende
Aphrodite , die, je leidenschaftl icher sie Schi I I ing liebt, ihn desto sicherer in den Untergang
4

Margaret Sinden, Gerhart Hauptmann's Prose Plays (Toronto:
University of Toronto Press, 1957), S. 129.
5

I b i d • , S • I29.
6

I b i d • , S• I 30.
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stosst. Die Frau erscheint hier als Verderberin des Mannes kraft ihrer
erotischen Vitalit~t.
Diese "polare Spannung zwischen den zwei heterogenen Frauentypen
.
7
is~ eine wesentliche Erschein~ngsform des Hauptmannschen Eros." Dieser
Eros ist zeitlos, ungeschichtl ich, an keine bestimmte Gesel lschaft ge8
bunden, vielmehr eine "kosmische Macht" , dahe~ gleichermassen wirksam
in der b~rgerl ichen wie in der mythischen Sphare. Dieser Eros wird in
ke i ner Weise mora I i sch bewertet, sondern i st "j ense its a I Ier We Itordnungen an den Seinsgrund des Menschen gebunden als die Kraft, die
9
ihn uber al les Zeitliche und Gesel lschaftl iche hinaushebt." Gewiss
kommt dieser Eros auch in Konf I ikt mit der Gesel lschaft, nicht als I dee,
sondern stets an die Person gebunden, als ein rein individuel les
Ergebnis. Er erscheint als eine zugleich erweckende und zerstorende Macht,
die sich in einem qua I vol len Konf I ikt mit einer legitimen Bindung
aussert.
Woher stammt das sti I le Leiden, das im Untergang von Gabriel
Schi I I ing steckt? Sein Charakter, das Ergebnis seines korperl ich see I ischen Schicksals, tyrannisiert die leidende, sehnsuchtige, nach
Befreiung ringende Kreatur. Der lebendige Mensch hat das Schicksal, unlebendige Form zu werden, eine Art Ynsel, die sich aus dem al lgemeinen
7

Hans Joachim Schrimpf, Gerhart Hauptmann <Darmstadt: Wissenschaft1iche Buchgesel lschaft, 1976), S. 67.
8

Ibid. , S. 67.
9
I b i d • , S • 70.
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Lebenselement absondert. Seine Tragodie ist der Prozess des lnselwerdens. Die lsol ier~ng des lndividuums, das ~bgeschn~rtwerden von der
menschlichen Liebesgemeinschaft, dann die Leidenschaft der Beharrung in
der Isolation, ist das Thema von Gabriel Schi I lings Flucht. Der Held
des Dramas ist einsam, wei I er eine Sehnsucht hat, und die anderen - die
zwei rival isierenden Frauen - nur etwas von ihm wol len, ohne diese
Sehnsucht zu beachten. Er wird in die ausserste Einsamkeit hineingetrieben - in die absolute Trennung von der menschlichen Liebesgemeinschaft, als Falge seines gehemmten seel ischen Wachstums. Er wi I I zu
seinem ehemal igen lch durchdringen, das zu sein, was er vor seiner Ehe
mit Eve I ine war, wird aber daran gehindert. Gabriel Schi I I ing ist ein
gehetztes Wi Id; der Mensch ist der Jager, der Mensch ist das Wi Id.
Nicht der Jager bringt die Entscheidung, sondern das Wi Id. Der Gehetzte
infiziert sich mit dem Hass der Jagenden; er verbaut sich in einer
Festung - nicht vorubergehend, sondern fur immer. Der Prozess der Verstockung muss mit dem Tod enden. Der Gehetzte unterl iegt nicht der

•

Ubermacht der Peiniger, sondern unterl iegt der Selbstverstockung, welche
die Peiniger veranlasst haben.
Wer tragt die Schuld? Der Mensch hat sich dem Menschen als
Peiniger offenbart. Das bose Schicksal kommt dem I iebessuchtigen Gabriel
Schi I I ing als ein besitzwutiges, skrupel loses Weib und als eine vor
Eifersucht bl inden Frau entgegen. Sein eigener Mangel stort ebenfal Is
das vol le Wachstum - Gabriel Schi I ling ist schwindsuchtig. Tatsachlich
verlegen ihm die Menschen, die ihn verfolgen, den

~eg

ins Leben. Die

Trag~die I iegt nicht innerhalb des Menschen, sondern im lndividuel lsein.
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Die

Abscheid~ng

aus der mensch I ichen Gesel lschaft endet mit dem Freitod.

Es i st e in Ausw.eg - ke i ne He Ident at - ke i ne Los ung.

'
Der Tod bedeutet den Ub~rg~ng
in eine Welt, die unbekannt und fremd
ist, aber nicht abstossend und furchterregend. Als M~urer Lucie var dem
Kontakt mit den Toten warnt, halt sie protestierend entgegen, dass sie
sich weder bedruckt noch beunruhigt fuhlt. Schi I ling druckt sich ahnlich
aus, wenn er in "Freiheit zugrunde gehen wi I I - aber nicht in einem
Abraumkanal vergurgeln . • . Keine Automobi lomnibusse, keine Strassenbahnwagen ••• Frischer, gesunder, nasser Sturm! Der schone Salut des

•
•
Meeres uberm
Grabhugel."
(GSF 468). Tod bedeutet, dass Schi I ling einen
Tei I seiner urspr~nglichen Ganzheit und Reinheit var dem Wurgegriff
al ler Verirrungen gerettet hat. Der letzte Akt der Tragodie zeigt ein
Mass des Triumphes und der Wiedergutmachung.
Die Forschung hat bisher in Gabriel Schi I I ings Flucht eine nur
zweidimensionale dramatische Handlung zu erkennen vermocht. Der Blick
f~r das Problem des Kunstlers wurde durch die vordergr~ndige Ehe-

problematik verstel It und das Stuck als Nachklang auf Einsame Menschen
gewertet, so dass der Gehalt des Dramas keineswegs als Tragodie des
Kunstlertums, sondern nur als eine Privattragodie angesehen wurde. Der
Freitod ist nur ein Ausweg, denn es ist Schi I I ing verwehrt, beiden
Frauen gerecht zu werden. Damit werden die Frauen in eine tragische
Roi le gedrangt, die sich in der Verachtung und in der Furcht Maurers
vor Hanna Ellias wiederspiegelt. Sie scheint ihm unheimlich und unmenschlich zu sein; sie erinnert ihn an einen Vampir. "lch kann diese
blutleere Fratze nicht sehen. Diesen lemurischen Wechselbalg. lch
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kriege das Grausen vor dieser Larve. lch furchte mich, wenn ich nachts

unter einem Dache mit diesem Gespenst bin. lch bin uberzeugt, es springt
ihr nachts eine weisse Maus oder was Ahn I iches aus dem offenen Mund und
s~ugt sich einem im Schlaf an die Pulsader.''CGSF 434). M~urers Eindr~cke

werden durch die Gal I ions~igur eines gestrandeten Schiffes verst~rkt.
Diese Holzfigur stel It eine Frau mit bleichem Gesicht, langem schwarzen
Haar und einem schlafwandlerischen Gesichtsausdruck dar - eine Figur des
bosen Omens, die die Manner, die hinter ihr segelten, ins Verderben
leitete und deren Gegenwart das Drama vom Anfang bis zum Ende bestimmt.
Als Lucie die Figur zum ersten Mal erbl ickt, erinnert sie sie an ihre
tote Mutter, wahrend Maurer und Schi I ling sofort Hanna in ihr sehen. Als
im letzten Akt die Strahlen des Leuchtturms auf die Figur fallen, zieht
sie Sehl I I ing trancenhaft von seinem Lager an. Er weicht von ihr langsam
und schmerzerf~I It als er einen Tei I seiner urspr~nglichen Ganzheit und
einen Tei I seines Selbstbewusstseins zuruckgewinnt. Mit einem endgultigen
Entschluss reisst er sich los und verschwindet in Richtung See.
Gabriel Schi I lings Flucht ist nicht nur ein Werk der Spannung
sondern auch des Kontrasts. Als erstes Beispiel, das offen auf der Hand
•
•
• Schi I I ing beliegt, dient das Verhaltnis
zwischen Lucie und Maurer.
Fur

deutet Liebe einen Haushalt der Mittelklasse in seinen schlimmsten

•
•
• Lucie und Maurer
•
Formen, aber auch Sunde
und Entwurdigung.
Fur
ist Liebe
• icher, notwendiger Tei I der Existenz, ein Element in ihrem
ein naturl
schopferischen Leben, das ihre Musik mit seiner Bi ldhauerei verbindet.
Es ist ein Element, das sie korperl ich und geistig vereint ohne zu unterjochen. Der Kontrast scheint auf den ersten Blick gekunstelt zu sein,
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•
mehr als man bei Hauptmann erwartet. Lucie und Maurer
werden geformt und
ideal isiert von einem "Konzept der naiven, heidnischen, sundlosen Natur
10
Doch die Verbindung
der Griechen, der Hauptmann zeitwei I ig huld.igte."
Maurers und Luci es mit einem Land, das die Hoffnung Schi I lings symbolisiert, die er nie in die Tat umsetzen konnte, ist naturl ich und uberzeugend. Durch diesen Aspekt und durch andere erwecken und halten sie
lnteresse und Sympathie von der ersten Szene, in der Lucie dem Sargmacher Kuhn lachend weismacht, dass sie Maurers Grossmutter ist, bis zum
Ende als sie auf dem selben Fleck Strand die Fischer beobachtet, die
Sehl I I ings K;rper bringen, und den Schlusstrich mit folgenden Worten
zieht: "lch glaube namlich . • . jetzt ist er fur ewig geborgen!" worauf
Maurer "Gut. Amen" CGSF 457) erwidert.
Es ist nicht nur die Liebe von Maurer und Lucie, die das Leben
Sehl I lings in al I seinen Verzerrungen hervorhebt, es ist die lnsel selbst,
ihre Bewohner und Sandd~nen und die umgebende See, die einen ahnl ichen
•
•
Kontrast hervorrufen. Selbst Maurer und Lucie erscheinen als Fluchtl inge
aus Berl in - Kuhn v~rgleicht sie mit Zugv;geln - im Gegensatz zu den
einfachen Fischern. In ihren Augen muss Prof. M~urer etwas verschroben
erscheinen, als er die Gal I ionsfigur - "Dat Wieb ohne Fi et"- kaufen wi 11.
Zu dieser Gruppe wird auch der wissenschaftlich denkende Dr. Rasmussen
•

gezahlt, obwohl er im benachbarten Wol I in geboren wurde, aber auch der
ehemal ige Berliner Kuhn, der auf die lnsel fluchtete, als ihn die Stadtarzte fur unhei I bar krank erklarten und aufgaben. Jetzt lebt er auf der

•

•

I nse I und z i mmert Sarge fur andere Leute. Die u.mgebung, der Sand und die
10
Sinden, S. 131.
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Luft, vor al lem das Meer werden als einf lussreiche

Kontrast~

gesehen.

Klar und strahlend, zwi~gend und majest~tisch leuchtet die See durch die

.

.

.

/

Tragodie und triumphiert am Ende uber Gehsteig, Abwasserkanale und Cates
der Stadt. "Diese Klarheit! Dieses Stromen des Lichtes! Dazu die Freiheit
im Wandern uber die pfadlose Grastafel. Dazu der Salzgeschmack auf den
Lippen. Das geradezu bis zu Tranen erschutternde Brausen der See •
Dieses satte, strahlende Maestoso, womit sie ihre

Brand~ngen

ausrol len

•
• I ich!" (GSF 412). Es ist unmogl
• ich, die Wichtigkeit des
I asst.
Kost

Wassers tGr Sehl I ling zu sehr zu betonen. Er bricht in Tranen aus beim
Anbl ick der Gischt und der heranrol lenden Brecher. Das Get~se der Wei len
ruft ihn im 3. Akt von der Lache, aus der er trinkt, und er schreit
laut, wie in einer Vision: "Oh! Oh!! Das Element! Das Element!" CGSF 412).
Am Ende reinigen ihn die rol lenden Wogen und nehmen ihn in ihren Bereich
auf. Der Bereich, mit dem Hanna bekannt ist, ist das Catt; der Bereich
von Eve I ine ist die Wohnung im zweiten Stock.
Berl in und Fischermeisters Oye, die Atmosph~re der Verworfenheit
und der Reinheit, der saubere Strand und das glitzernde Wasser sind
diametral entgegengesetzt und helfen die dramatische Spannung des St~ckes
zu schaffen. Das bedeutet aber nicht, dass die lnsel ein Symbol des
Lebens ist im Gegensatz zur Stadt als Symbol des Todes, denn die Art von
Sehl I lings Selbstmord wurde

dann keinen Sinn haben. Gedanken des Todes

und einer Welt jenseits der Gegenwart werden von Anfang an mit der lnsel
gleichgesetzt. Die Kuckucksvogel, die sich an der Scheibe des Leuchtturms

-

zerschmettern, der Friedhof, und der Umstand, dass die ersten und letzten
Worte Schi I I ings an den Sargmacher gerichtet sind, zeigen deutf ich, dass
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die lnsel kein Symbol des Lebens ist. Wichtiger ist die Empfindsamkeit

der Personen, besonders Schi I lings und Lucies, fur Wasser und Luft, die
in ihrer fleckenlosen Kiarheit, das Medium einer anderen Welt, einer
unantastbaren Sphare darstel len, die fur menschliche Sinne normal nicht
erre i chbar i st.
Tr~ume und Gesichte bi Iden einen Tei I dieser eigenar~igen Erleb-

nisse. Lucie spricht vom Tr~umen so anschaul ich, dass die Traumbi Ider
noch im hel len Sonnenschein vor ihren Augen stehen. Als Schi I ling im
letzten Akt mit Kuhn spricht, sieht er sein eigenes Begrabnis tonics
durch den Regen ziehen, der noch nicht gekommen ist. Die Erkenntnis einer
Dimension jenseits des Gegenw~rtigen ist direkter, als dass sie durch
Traum und Gesicht ubermittelt werden kann, aber schwerer fassbar in
Worten zu beschreiben. Lucie sagt: "Es ist ungefahr so, als wenn jemand

.

"

~

durch eine Tur in unbekannte Rauml ichkeiten gegangen ist, und wahrend die
ft

•

Tur sich offnet und schliesst, fol gt man ihm mit dem Blick und der See le
ein Stuck ins Unbekannte hinein." CGSF 441). Seide sprechen bei einer

•

•

anderen Gelegenheit von einem Gefuhl, dass al les im Ubergang ist, aber
dennoch unsterblich. Lucie glaubt, dass sogar der Gesang der v;gel und
das Getose der Wei len eines Tages eine neue Form annehmen werden: "lch
weiss nicht, ich glaube nicht dass das al les, das Rauschen, das Licht,

.

.

das Lerche.ngetri Iler, endgultig ist." (GSF 441). Sogar die Buhnenanweisungen deuten an, dass Hauptmann von dieser Seite ebenfal Is eine
I ntens i vi eru.ng so Icher Impress i onen erwartete. Zurn Sch I uss des Ietzten
Aktes, zum Beispiel, als die Fischer Schi 11 i.ng stumm vorbeitragen, lesen
wir: "Etwas Lautloses, Unwirkliches li.egt in diesem Vorgang." CGSF 475).
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Der Tod ist genauso al lg_egenwart_ig auf der lnsel wie in Berl in. Er bedeutet den

~

Uberg~ng

in eine Welt, die fremd und unbekannt ist, aber nicht

erschreckend und abstossend. Als Maurer Lucie vor dem Kontakt mit den
Toten als gefahrlich warnt, entg_egnet sie Ihm, dass sie sich auf keinen
Fal I niedergedruckt fuhlt. "Es ist mir helter, es ist mir nicht auf-

•
wuhlend."
(GSF 441). Es ist aber die sichtbare Welt, die einen besonderen
•
•
ubergangsahnl
ichen Charakter angenommen hat. Schi I ling erlebt ebenfal Is

diesen Blick in einen unbekannten Raum, als er sein Begrabnis sieht.
Tei lweise als Entschuldigung und tei lweise als Erklarung erzahlt
Schi I ling dem Sargmacher Kuhn, dass er einfach Wirklichkeit und Einbi I dung vermengt. Aber Kuhn weiss, dass Schi I ling ein Erlebnis gesehen
hat, das eintreffen wird. Schi I ling ist am Rande des endgultigen Zusammenbruchs und ist deshalb in der Lage, das plastisch und direkt wahrzu'
'
nehmen, was normale Menschen, wie Lucie und Maurer,
nur in Traumen
er-

leben. Diese Szene wird zu Beginn des Dramas vorweggenommen, als die
Unterhaltung zwischen M~urer und Lucie das Thema des zweiten Gesichts
beruhrt. Auf Maurers Frage ~ber den Besitzer der Gal lionsfigur, antwortet ihm Kuhn, dass sie Schuckert gehort, der in einer Vision das

•
Schiff gesehen hat, von dem sie wahrend
eines Sturms abgerissen wurde.

.

.

Als Maurer Lucie den Begriff des zweiten Gesichts erklart, verwendet er
als Beispiel die Vision eines Menschen, der sein eigenes Begrabnis
sieht.
Mital I der

Beton~ng

des lrrationalen, das dem Drama Spannung

verleiht und die Perspektive vertieft, arbeitet Hauptmann ebenfal Is auf
einer induktiven, psychologischen Ebene. Wir wissen, dass Lucies
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Erlebnis des zweiten Gesichts ~uf den Schock uber den Tod ihrer Mutter
zuruckzufuhren ist. Dr. Rasmussen gibt uns eine strikt rationale,
psychol_ogische Erkl~ru_ng f~r das, was mit Schi 11 i_ng passiert ist: "Das
Leiden hat in schleichender Form wahrscheinl ich seit einem Jahrzehnt in
ihm gesteckt. Seine moral ische Schlappheit wird dadurch erklart. Sonst
hatte er wahrscheinl ich den Weibern und al len korrumpierenden Einf lussen,
seiner Natur nach, mehr Energie entgegengesetzt." (GSF 471). Maurer
halt aber an seiner Vampirtheorie fest. "Als er oben am Kirchhof zusammengebrochen war, und wir kamen dazu und sahen diese Hanna uber ihm,
da kam es mir vor, als musste nun irgendwelcher hol lische Hackelbarend
zu dieser vol lendeten Hatz Halal i blasen." (GSF 472). Maurers Meinung
bestimmt die Stimmung der Trag;die in weit grosserem Mass als die von
Dr. Rasmussen. Maurer wi I I aber nicht auf solchen Aspekten des Lebens
verwei len. Er gesteht Lucie zu, dass die lnsel das Wahrnehmungsempfinden

-

.

des Menschen verstarkt, aber er warnt sie davor, dass ein standiger Um• ein gesundes, rationales Leben gefahr'
gang mit solchen Eingebungen fur

1ich ist. "Mit offenen Augen sol I man nicht tr~umen; am hel I ichten Tage
traumt man nicht. lch habe selbst die Erfahrung gemacht, dass al le diese
Gespenster Slut trinken

und der Mensch schaudert vor dem Anblick

von Todesfal len und den damit verkn~pften aufw~hlenden Folgezust~nden
ganz vern~nf~igerweise zur~ck." (GSF 440, 441). Das St~ck bezieht sich
n i cht nur auf den emot i one I Ien und psycho I_og i schen Zustand der Person,
sondern es erweckt auch Stimmen, die uns in der Mitte des Todes ins
Leben zuruckrufen.
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KAPI TEL IV
SCH LUSS
•
Johannes Vockerat und Gabriel Schi I ling erkennen die Unmogl ichkeit,
Tei lung und Zwietracht auszuweichen. Diese Erkenntnis erwachst aus dem
Fami I ienzank. Diese Uneinigkeit ubt eine vol lkommen zerstorende Wirkung
auf den Geist von Johannes Vockerat und Gabriel Schi I li~g aus, wei I sie
gegen den Wi I len al ler Betei I igten entstanden ist. Das elementare
Erlebnis der Hauptgestalten in Hauptmanns Fami I ientragodien ist deren
Preisgabe an eine ihrer Existenz feindl iche Welt. Dieses Erkennen einer
ausweglosen Lage wird durch das Bewusstwerden vertieft, dass die

.

.

Tragodien nicht durch zufal lige Geschehnisse verursacht wurden, sondern,
dass sie die Ausserungen eines unvermeidl ichen Gegensatzes sind, der in

-

den eigentl ichen Bemuhungen des mensch I ichen Lebens I iegt. Diese Erkenntnis der unversonl ichen Entfremdung des lndividuums von seinen Mitmenschen zerstort schliesslich die geistige lntegritat seiner Existenz.
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